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A 40-year-old woman with diabetes mellitus was admitted to our hospital for a high fever and left 
back pain. She was initially diagnosed with acute pyelonephritis by laboratory data and started with 
intravenous antibiotics. However， her general condition worsened. Computed tomography (CT) 
showed a gas shadow within the le氏renalparenchyma and we made a diagnosis of emphysematous 
pyelonephritis. Percutaneous drainage guided by CT was performed immediately. She recovered 
and was discharged. Cultures of the pus grew Escherichia coli. 
We review previous cases of emphysematous pyelonephritis reported in ]apan， and discuss the 
etiology， treatment and prognosis of such cases. 
(Hi町 okikaKiyo 51 : 447-450， 2005) 






















血色素量 9.9g/dl，血小板 24.6X 104/mm3 血液生化
学;血糖 419mg/dl， CRP 8.1 mg/dl， LDH 161 
IU/L， BUN 1 mg/dl，クレアチニン O.6 mg/dl， 
HbAlc 10.6%.尿一般;比重1.024， pH 5.5，潜血
(I +)，尿ケトン体 (2+)，蛋白 (2+)，糖 (4+).
尿沈i査;赤血球 5-9/HPF，白血球 30-49/HPF.尿
培養 ;Escherichia coli， Streptococωagalactiae (group B)， 
血液培養;菌発育せず















448 泌尿紀要 51巻 7号 2005年
Fig. 1. KUB shows a gas shadow in left renal 
area (arrow). 
Fig. 2A. Contrast enhanced CT shows a gas 
shadow within the left renal paren-
















仰 rcesc，即 ，Enterococ，仰 aecalis，Flavobacterium mening岬仰m
であった. 3月27日から 4月2日まで，レボフロキサ
Fig. 2B. Contrast enhanced CT shows low density 
area without a gas shadow after evulsion 
of drain (arrow) 
シン (LVFX) 300 mg/日を内服.4月3日より，排液
が少量となった. 4月5日の排液培養では，Seratia 
問問邸側. En初'Ococusfa仰 Jむ，Flavobac如 ummerl1怒'Os，ψ抑 m，
Stenotrophomonωmaltophiliaであった.4月12日よりピ

















提示し比較検討を行った (Table1) 3'8) 
発症年齢は，生後3日一84歳で，平均54-59歳で
あった.性差は， 1: 4-6で女性に多く，左右差はな











起因菌は，Escherichia coli が56~72% と多く，











streaky I mottled gasが認められるもの， type 2 :腎実
質あるいは腎周囲に bubbly/loculatedgasを含む液体
貯留が認められるものあるいは集合管内にガスが認め
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